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図2－6粒子速度および粒径の
   時系列データ
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 図2－1O粒径計測値のばらつきと火炎位置の関係（〃＝50mm）
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図2－19入射レーザ光のレーザトラップ上における軌跡（Z、＝150mm）
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 図2－24粒径計測における光路上の火炎の大きさの影響（受光系側）
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 図2－25 速度計測における光路上の火炎の大きさの影響（挙光系側）
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図3－4層流予混合ブンゼン火炎中の
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図3－5層流予混合ブンゼン火炎中の
   0H発光強度分布（MICR0を


























Coo1ing waterS ain1ess stee1casing
¢10②0－5「









































   ○
さ200
彗100
－   0
  80＜
ミ 60
ω 40Σ一  20
   050 60 70     80
 Time ms 90    100
図3－11㎜CR0によって検出された予混合噴霧火炎からの
    発光信号（測定位置h＝50mm，r＝15mm）
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図3－13視野制限プローブによって検出された予混合噴霧火炎からの
    発光信号（測定位置h二50mm，r＝15mm）
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第4章予混合噴霧火炎の巨視的








































































































































   CH ＋ 02 ： CO ＋ 0H＊              （4．1）
なる反応で生じた励起状態の0Hラジカル0H＊（＊は励起状態を表す）が，







   C2 ＋ 0H ＝ C0 ＋ CH＊               （4．3）
なる反応（14）で生じた励起状態のCHラジカルCH＊が，
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   図4－3予混合噴霧バーナポート部の詳細と火炎写真
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（a）Non－combusting case         （b）Combusting case
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  （a）噴霧断面連続像
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（c）噴霧連続像から再構成されたピクセル（130，64）における輝度値の時系列表示
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図4－13噴霧断面像と局所発光信号の同時時系列計測結果
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図4－14噴霧断面像と局所発光信号の同時時系列計測結果







































































































































































































ないため，比較的容易に計算される．そして油滴クラスターの断面積∫の変化量                               f
と，周囲長4から消失速度ω’が次式により計算される一
      ω，一目止        （5．1）
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図5－4撮影画像内の高さ方向の違いによる輝度頻度分布の違い
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 （a）画像例1         （b）画像例2
図5－6 噴霧断面像の例（撮影領域h＝5～75mm）
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（a）同時時系列計測結果および解析対象画像における各種信号強度の算出例
            図6－9噴霧断面像と局所発光信号の同時時系列計測と一次元的解析手法の適用例
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                    →             Directlon of flame propagation
図6－11噴霧境界位置と発光信号強度の相関解析結果から導出される






    ←   同。w direction
（a）火炎面としての伝ぱ火炎構造




          ←          F1ow direclion
（b）空間的に散在する個々の燃焼油滴の集合体としての伝ぱ火炎構造
    図6－12伝ぱ火炎の弾視的構造の模式図
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第7章火花点火球形噴霧火炎申の
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     図7－5 自由落下噴霧の粒度分布
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     （e）140ms         （り204ms
図7－7 火花点火球形火炎の高速度撮影結果
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